















PATHOGENICITY OF PLUM POX VIRUS M STRAIN IN JAPAN AND 








Distribution and concentration of plum pox virus (PPV) in infected seedlings of Japanese apricot 
tree compared between M and D strains for a part of risk assessment. Distributions of the two viruses 
did not significantly differ, while virus concentration of M strain was relatively higher in the upper 
leaves than that of D strain. It suggested the possibility that PPV-M might widely be more spread through 
aphids. Attenuated viruses of the M strain were tried to develop with methods of several temperature 
treatments. Although no attenuated viruses have been obtained, genome sequences of some viruses 
obtained were variable showing mutations near the sequences related to attenuation previously reported. 
This indicates that high temperature treatment would be useful to develop attenuated viruses.  
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1．緒言 











































第 5本葉が完全展開した N. benthamianaに M-Nb1
を汁液接種した. 接種株は，12℃ (低温処理区) ある
いは 28℃(高温処理区) のグロースチャンバーにそれ
ぞれ複数株を静置し, 16時間の光周期, 約 15,000 lxで
14日間生育した. その後 N. benthamianaへ継代接種を








	 相対定量の結果を系統 (PPV-M・PPV-D) , 葉部位 
(下位・中位・上位) , 接種後の経過期間 (2週・4週・


















週×上位, 4週×上位, 6週×中位, 6週×上位の各組合
せにおいて 1%水準で有意であった (表 1). つまり接















注. *p値<.05. **p値<.01. 各要因の交互作用の検定









LT8①）では 7塩基および 3塩基が変異していた. そ
の変異に伴うアミノ酸置換は高温処理株（HT5③と
HT5⑤）では 14残基および 4残基、低温処理株
（LT6②と LT8①）では 4残基および 1残基であった






図 1. 温度処理により生じた PPV-Mゲノムの変異 
A: ゲノム上の塩基変異の位置、B: 非同義置換した推
定アミノ酸配列 P1:P1protein, HC-pro:helper component 
proteinase, P3:P3 protein, CI:cylindrical inclusion protein, 
NIa:nuclear inclusion protein a proteinase, NIb: nuclear 
inclusion protein b, CP:coat protein, Nb1:接種源とした株, 
Nb5:無処理区, HT5③/HT5⑤:高温処理区, LT8①/LT6
②:低温処理区, ▼:既報の弱毒化に関与するアミノ酸




主効果 平方和 平均平方 F値 有意確率
4.323E-7 4.323E-7 0.000 1.000
106.104 106.104 2.912 0.089
455.171 455.171 12.492 0.000 **
3.463E-5 3.463E-5 0.000 0.999
124.590 124.590 3.419 0.065
352.950 352.950 9.687 0.002 **
3.313E-27 3.313E-27 0.000 1.000
404.967 404.967 11.114 0.001 **












要因 偏回帰係数 標準誤差 P値
系統 0.460 2.409 0.636
生育期間4w -18.952 -0.408 0.998
生育期間6w -18.952 0.239 0.998
葉部位中位ダミー 1.766 3.127 0.042 *
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ように広く分布する PPV 両系統では, アブラムシが
飛来した際にウイルス感染葉に遭遇する機会に差は
ないと考えられる. しかし, PPV-M系統では上位葉で










NIaに存在しているとされている (A. Gal-On, 2000, V. 





配列にも変異を誘発できるかも知れない . また , M. 
Ravelonandro ら (2008) が PPV-Rec 系統の弱毒株を作
出できたのは高温処理だけであったことから, PPV-M
系統の弱毒株作出でも高温処理は有効であると考えら
れる.   
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